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１．はじめに
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事実，社会心理学者のクルト・レヴィン（Kurt Lewin）は、Leland P. Bradford, 
Ronald Lippitt, Kenneth D. Benneらとともに，コネティカット州人種間委員



















いる「進化している実践の場としてのOD（Organization Development as an 
Evolving Field of Practice）」（Marshak, 2006, 2014）と第２章「ODの歴史（A 








































てElsie Y. Cross5, Bailey Jackson6, Rita Hardiman7, Kaleel Jamison8, Frederick 
















5　 Elsie Y. Crossは1977年にElsie Y. Cross Associates Incを設立し，マイノリティなど
文化多様性と組織について精力的にコンサルティングを行った。2000年にはManaging 
Diversity - The Courage to Leadを出版している。2009年に81歳で逝去。
6　 Baily Jackson はマサチューセッツ大学アマースト校名誉教授。専門は社会正義教育。




9　 Kaleel Jamisonの死後，Kaleel Jamison Consulting Groupsを設立。Biggs M.E. 
(2017). Frederick A. Miller: Leveraging inclusion as a breakthrough organizational 
development strategy. In: Szabla D.B., Pasmore W.A., Barnes M.A., Gipson A.N. (eds) 
The Palgrave Handbook of Organizational Change Thinkers. Palgrave Macmillan, Chamに，
彼の功績が記されている。Miller, F. A., & Katz, J. H. (2002). The inclusion breakthrough: 
Unleashing the real power of diversity. San Francisco: Berrett-Koehler.などがある。
10　 White Awareness: Handbook for Anti-Racism Training (1978)がダイバーシティとイン
クルージョンの先駆的業績。その後Miller との共著多数。例えば， Be BIG: Step up, 
step out, be bold (2008). Opening doors to teamwork and collaboration: 4 keys that change 
everything (2013)など。
11　 1970年代後半にNTL Institute 代表。2013年84歳で逝去。
12　 ラ・バーン大学名誉教授。Allan Kennedy との共著Corporate cultures: The rites and 
rituals of corporate life (2002)などがある。
13　 マサチューセッツ工科大学経営大学院元教授。Organizational culture and leadership 
(1985)は，現在第５版。組織文化研究のほか，プロセス・コンサルテーション及びキャ
リアに関する著書多数。
14　 組織文化の国際比較研究分野で著名。Charles Hampden-Turnerと共著で. Riding the 
waves of culture: Understanding diversity in global business (1997), Managing people across 
cultures (2004)などがある。


































social justice and the appreciation of differences and diversity could 
be integrated into the goals and visions of organizations to build a 












































組織開発の理論と実践（Theory and practice of multicultural organization 
development）」（pp.175-192）に加えて，第２版（2014）では，本分野を扱っ
た論考も増えており，例えばEvangelina Holvinoが第26章「多文化組織開発
―多文化組織開発モデルの応用―（Developing multicultural organizations: 
An application of the multicultural OD model）」にて実践的な内容を報告
するとともに，Michael Brazzel が著した第13章「組織変革の理論とモデル







MCOD refers to building organizations and organizational cultures 
that include people from multiple socially defined group identities: race, 
ethnicity, gender, sexual orientation, nationality, class, religion, and other 
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